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　We tried to estimate the subjective evaluation of risk from genetically modified organisms 
(GMO) in comparison with several established risks (a flight accident, influenza infection, and 
sunburn) in both occurrence-probability and risk level,  by means of a questionnaire-based survey 
of university students. The evaluation assessed receptiveness to GMO. Acceptance of GMO in 
respondents was not correlated with the knowledge of respondents or with a listed selection of 
the benefits of GMO, but was correlated with a listed selection of the disadvantages of GMO. 
Respondents showing rejection of GMO tended to feel the introduced DNA, rather than protein 
translated from the introduced gene, as the cause of damage to health. Subjective risk of GMO 
was, as a whole, slightly higher in risk probability than that of a flight accident, and equivalent to 
influenza infection. Respondents demonstrating rejection of GMO tended to evaluate probability 
lower and hazards higher than did other respondents. They might have regarded the experts' risk 
evaluation in itself as reasonable, but were afraid of risks that the experts could not predict.









































して平成 23年 7月～ 8月にかけて，自記式アンケー
トにより調査を行った．回答数は 259名，授業出席
者をベースにした回収率は 90%で，性別は男性 124
名，女性 127名，未記入 8名であった．学年構成は 1
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要　旨
遺伝子組み換え作物（GMO）に対して抱くリスク
イメージ（生起確率およびハザードの大きさ）を，そ
の大小が明確だと思われるリスク事象 （飛行機事故，
インフルエンザ感染，および日焼け）に対して順序付
けをすることで半定量的に評価し， それらと GMOの
受容態度 との関連性について検討した．GMOに対
する受容態度は，GMOに関する知識や，GMOがも
たらすメリットとして例示した項目の選択とは関連
性を示さなかったが，GMOがもたらすデメリットと
して例示した項目と統計的に有意な関連性を示した．
GMOに拒絶的態度を示す回答者は他の回答者に比
べ，GMOが健康被害をもたらす本体を「組換え体で
発現するタンパク質」ではなく「導入された DNAそ
のもの」であるとみなす傾向が強かった．また，この
回答者は GMOが引き起こすであろうリスクの生起
確率をより低く，ハザードをより高く見積もる傾向が
みられ，専門家のリスク評価自体は受け容れているも
のの，「未知のものからくる，専門家が想定しないリ
スク」を恐れている様子が伺えた．
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